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  The clinical effect of Netilmicin was studied in patients with complicated urinary tract infectien．
The results obtained were as follows．
（1） Netilmicin was administered ．by intramuscular injection at the daily doses 150 mg or 200 mg
 for 5 days． The ovcrall clinical efllcacy based on the criteria of the UTI Study Committee was
  evaluated as excellent in 2 cases， moderate in 4 cases and poor in 4 cases． The effective ratio
  was 600／．．
（2） No side effects were observed except minimal elevation of BUN in one case．
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 Netilmicinを1回 75 mgあるいはIOO mg，1日
2回筋肉内投与した．投与日数は5日間，総投与量は
Fig． 1． Chemical structure of Netilmicin
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Table 1． Netilmicinの臨床成績
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E． coli ＞1 05
K． pne umo niae
E． c oli ＞1 05 ±
上段 投与前  一）e－e UT1薬効評価基準（第二版）による， 十：著効， ＋＝有効， 一：無効
下段投与後
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Table 2． Overall clinical efiricacy of Netilmicin classified by type of infection
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1st group （Catheter indwel t）          3 （ 30％）
Qndgr（即（Post prostatectomy）    2（20％）
Rrd group（Upper U．T，1．）          （  ％）
Sthgrσup（Lower U．T．1．）        2（20％）
101 211 0’  100％
P    50％
@        ％
O’  100％




5thgrσロp （Catheter indwelt）        1 （ ユ0％）
Uthgrσup（No catheter indwe玉t）     2（ 20勿）
00 00 エ    0％
Q     0％
tlQn
Sub tσtal                 3 （ 30％） 0 0 3    0％
Tot al               10（100％）2 ．4 4    60％
Table 5． Netilmicin投与前後の臨床検査成績
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EIiminated 2 1 1 4（40％）
Decreas e d 1 1（10％）
Replaced 1 1 2（20％）
U解hanged 1 2 3（30％）






Overal l effectiveness rat e
@   6／工 0   （60％）
Poor （σr Failed）4
球 分 類 （・％ 血小板数（x IO4） S－GOTCu）
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 Tab！e 4．細菌学的効果







































計 14 IO （ 71％） 4
x消失と存続の判定はUTI薬効評価基準による。
 Table 5． Netilmicin投与前後の臨床検査成績








































































































































  Table 6．臨床効果の検定結果
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号製剤は三共㈱製を











































多く，ついでE．coli， S． faecali∫． P・ Putidaが各2株，
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